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ABSTRACT
Speaking anxiety is one of the most pressing problems that both learners and instructors 
of a language are likely to experience or encounter. This is especially so when the target 
language is not the speaker’s native or first language. In fact, it would be a foreign 
language or a second language. While in some cases the anxiety may produce positive 
results, more often than not the opposite happens. Related to anxiety is the learner’s set 
of beliefs which can affect the teaching as well as the learning process. The objectives of 
the present study were to identify learners’ speaking anxiety levels and also their 
language learning beliefs. In addition, the research also aimed to investigate if there was 
a relationship between speaking anxiety and beliefs. The study employed a quantitative 
method of research for data collection and analysis. Findings showed varying levels of 
speaking anxiety, a range of positive as well as negative beliefs associated with language 
learning and different relationships for different belief items. The findings from this 
study could be used to further enhance learning and teaching in the second language 
classroom with respect to motivation, strategies and resource materials for the learners 
of the target language. It is hoped that the implications will benefit all language learners 
and the weaker ones in particular.
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ABSTRAK
Perasaan takut ketika bertutur merupakan di antara masalah-masalah yang dihadapi oleh 
pelajar dan juga tenaga pengajar bahasa yang dipelajari. Masalah tersebut tambah 
meruncing apabila bahasa dipelajari bukan bahasa ibunda atau bahasa pertama pelajar. 
Sebaliknya, bahasa yang dipelajari adalah bahasa asing. Sungguhpun kesan positif 
perasaan takut ini mungkin ketara, namun pada masa yang sama kesan negatif juga 
timbul. Perkara yang berkaitan dengan perasaan takut tersebut adalah kepercayaan diri 
pelajar yang boleh mendatangkan kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Tujuan 
penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti tahap perasaan takut yang dihadapi 
pelajar, di samping untuk menyiasat sekiranya ada hubung kait antara perasaan takut dan 
kepercayaan pelajar. Penyelidikan ini meggunakan kaedah kuantitatif untuk mengumpul 
data dan analisa. Hasil penyelidikan menunjukkan tahap perasaan takut yang berbeza, 
serta kepercayaan positif dan negative, ditambah pula dengan hubungan yang berbeza- 
beza dalam kepercayaan pelajar. Hasil kajian ini boleh digunakan sebagai panduan dari 
sudut motivasi, strategi dan bahan sumber dalam meningkatkan pembelajaran dan 
pengajaran di dalam bahasa kedua. Perkara ini juga diharap boleh member implikasi 
terbaik untuk pelajar, terutama sekali di kalangan pelajar yang lemah.
